









Examination of factors that therapists can't step to participation in 
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− Focusing on recognition of participation in therapist−
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Abstract: Participation of International Classification of Functioing, Disability and Health（ICF） is considered an im-
portant achievement in the field of rehabilitation. But there are few reports about the effect of participation. As a factor, 
in this study, we focused "involvement in social roles" in participation and investigated the recognition of participation 
by therapists. The method was to conduct an interview survey and content analyze of 25 therapists who are engaged in 
rehabilitation services in the long-term care insurance law in prefecture A. As a result, the therapists recognized in the 
participation of the ICF that execution of some action, such as Hobby activity, Involvement with others, Go to a place of 
participation, etc. rather than "involvement in social roles" and many of them were supposed to go out. Therefore, the 
participation was regarded as difficult, and the importance was lowered compared to the activities of the ICF. Since the 
therapists have little awareness of "involvement in social roles" in ICF participation, we would like to raise their aware-
ness by creating evaluation indicators for future participation, and would like to lead to intervention in participation.
【要旨】国際生活機能分類（International Classification of Functioning, Disability and Health：以下，ICF）における参加は，
リハビリテーション領域の重要な成果とされているが，現状，参加に踏み込むことが出来ていない．その要因として本研究
では，参加において「社会的役割への関与」に重きを置き，理学療法士・作業療法士・言語聴覚士（以下，セラピスト）の
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　対象者の基本情報を表 1 に示す．男性 15 名，女性
10 名で，訪問リハビリテーション従事者 9 名，通所リ
ハビリテーション従事者 16 名であった．事業所の内訳
は，訪問リハビリテーション従事者が所属する B 事業
所 5 名，D，E，F，G 事業所各 1 名，通所リハビリテー
ション従事者が所属する C 事業所 16 名である．なお，
事業所 D，E，F，G の訪問リハビリテーションは，訪問
看護内でのリハビリテーションサービスである．年代は
20 代 5 名，30 代 10 名，40 代 10 名で，職種は OT 11
名，PT 11 名，ST 3 名であった．訪問・通所リハビリ


















表 1 対象者の情報  












1 B 訪問 男 30 代 PT 9 4 b，c 
2 B 訪問 女 30 代 PT 16 4 b，c，e 
3 C 通所 男 30 代 OT 8 1 b，c 
4 C 通所 女 30 代 OT 11 2 a，b，c 
5 B 訪問 女 40 代 ST 12 12 b，c 
6 B 訪問 男 40 代 OT 13 9 b，c 
7 C 通所 男 30 代 PT 12 3 a，b，c，e 
8 C 通所 男 20 代 PT 7 3 b，c 
9 C 通所 女 20 代 OT 6 3 b，c 
10 C 通所 男 30 代 PT 3 3 b 
11 C 通所 男 30 代 OT 7 6 a，b，c 
12 B 訪問 男 40 代 PT 14 11 b，c 
13 C 通所 男 40 代 OT 12 5 b，c 
14 C 通所 男 40 代 PT 14 11 b，c 
15 C 通所 女 40 代 OT 13 11 b，c 
16 C 通所 男 40 代 PT 17 17 a，b，c，d 
17 C 通所 男 30 代 PT 11 3 b，c 
18 D 訪問 男 40 代 OT 10 4 b，c 
19 E 訪問 男 40 代 OT 10 5 d 
20 F 訪問 女 30 代 OT 10 6 b，f 
21 G 訪問 女 30 代 OT 10 5 b 
22 C 通所 女 20 代 PT 5 5 b，c 
23 C 通所 女 40 代 PT 15 12 b，c 
24 C 通所 女 20 代 ST 3 3 b，c 
25 C 通所 男 20 代 ST 8 1 b，c 
通所：通所リハビリテーション従事者 訪問：訪問リハビリテーション従事者  
OT：Occupational Therapist：作業療法士，PT：Physical Therapist：理学療法士，ST：Speech 
Therapist：言語聴覚士  
訪問・通所リハビリテーション以外での経験：a－急性期病棟 b－回復期病棟 c－療養病棟 d
－介護老人保健施設 e－クリニック f－就労支援 
著者：太田健一 
表 1　対象者の情報


































施した．1 名 30 分程行い，インタビュー内容は対象者















表 2 参加のイメージ  





































仕事復帰（3） 仕事復帰．  







役割を果たす（4） 活動に役割のついたもの．  
できないことに参加する（1） 何かできないなと思ったことに参加してみる．  












































































































表 3 参加に踏み込めない要因  






































































































































































































































































































































































（ ）：カテゴリー内のコードの数  
ADL：Activities of Daily Living：日常生活活動  
PT：Physical Therapist：理学療法士  
ICF：International Classification of Functioning, Disability and Health：国際生活機能分類  
ICIDH：International Classification of Impairments , Disabilities and Handicaps：国際障害
分類  
著者：太田健一 
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